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A vernacular architecture minimizes the environmental loading as much as possible by using his 
wisdom of domestic human for many years. It has developed using local materials under severe climate. 
It has developed by various factors, but the relations with the climate can be considered to the most 
important factor, from a view of environmental engineering. 
This paper checked past studies about vernacular architectures comprehensively and picked its feature 
out as data. Next a successive weather map was made using weather data of the world, and the both of 
them were visualized using Geographic Information System (GIS). It was clarified that the relationship 
between the features of vernacular architectures and surrounding environment by extracting and 
comparing data at the point where the vernacular architectures are located. 
 
































































































GIS で取り込み、分析に使用した。  




























図 1 作成したヴァナキュラー建築の分布図 
図 2 収集した標準年気象データの観測地点 
図 3 収集した気象庁観測データの観測地点 
本研究で収集を行った標準年気象データは、建築にお
いて 1 年間を通じて必要とされる空調エネルギー消費量 
などを予測するために作成されたデータ群であり、専用
の ソ フ ト ウ ェ ア WEADAC (Weather Data for Air-
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図 4 地域ごとの平均樹木被覆率 
図 5 年平均気温の連続面データ 
-51.5 33.4  [℃]-24.0 8.0-16.0 -8.0 0 16.0 24.0
図 6 年平均気温日較差の連続面データ 
2.3 17.5  [℃]4.0 12.06.0 8.0 10.0 14.0 16.0
図 7 全天日射量の連続面データ 
7.8 39.1  [MJ/m2]12.0 28.016.0 20.0 24.0 32.0 36.0
図 8 年平均月降水量の連続面データ 

























































図 9 形状ごとの各気候帯に属する建築の割合 
-51.5 33.4  [℃]-24.0 8.0-16.0 -8.0 0 16.0 24.0
洞窟住居
その他の住居
図 10 洞窟住居の分布と世界の年平均気温 
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: 井籠住居 (N=113) : 軸組住居 (N=356)
(1) (2) (3)
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